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Chromium (Cr), especially Cr(VI) is of particular environmental concern 
owing to its high solubility, bioavailability and toxicity. The reduction of Cr(VI) to 
innocuous Cr(III) is an important step in the remediation of Cr(VI)-contaminated 
environments. The understanding of how microorganisms resist metals can provide 
insight into strategies for their detoxification or removal from the environment. The 
present investigation was undertaken to study the Cr(VI) resistance mechanisms by 
Acinetobacter haemolyticus, a strain isolated from Cr(VI)-containing textile 
wastewater. In preliminary studies, the strain was shown to be able to tolerate Cr(VI) 
concentrations of 30 and 90 mg L-1 in Luria-Bertani (LB) agar and broth 
respectively. The Cr(VI) reduction capacity of A. haemolyticus was found to be 
greater when grown in higher percentage of LB broth than minimal salts broth. The 
Cr(VI) reduction also increased with lower initial concentration of Cr(VI) added after 
5 hours. The x-ray absorption fine structure (XAFS) analysis displayed the ability of 
the strain to reduce Cr(VI) to Cr(III) which was octahedrally coordinated to oxygen. 
The Cr(III) was most likely to form complexes with carboxyl (COO-) groups from 
the biomass based on Fourier-transform infrared (FTIR) analysis. The FTIR analysis 
also showed interactions of chromium with amino and hydroxyl groups. Field-
emission scanning electron microscope (FESEM) showed that cells grown in the 
presence of Cr(VI) had a wrinkled appearance with a significant increase in size. No 
precipitates were found on the cell surface. However, precipitates were observed in 
the cytoplasmic region of the cells via transmission electron microscope (TEM) 
analysis, suggesting the transport of Cr(VI) into the cytoplasm and intracellular 
Cr(VI) reduction. Intracellular reduction of Cr(VI) was supported by a reductase test 
using soluble crude cell - free extracts. The specific reductase activity obtained was 
0.52 µg Cr(VI) reduced per mg of protein an hour at pH 7.2 and 37 ˚C. In plasmid 
screenings, the strain was found to harbor a plasmid of about 12 kb. The findings 
showed that Cr(VI) resistance mechanisms of A. haemolyticus include the reduction 










Kromium (Cr), khasnya Cr(VI) merupakan ancaman utama kepada alam 
sekitar kerana mempunyai sifat keterlarutan, ketersediaan hayati dan ketoksikan yang 
tinggi. Penurunan Cr(VI) kepada Cr(III) adalah langkah penting dalam remediasi 
alam sekitar yang tercemar dengan Cr(VI). Kefahaman tentang mekanisme rintangan 
terhadap logam oleh mikroorganisma dapat memberi maklumat tentang cara 
detoksifikasi dan penyingkiran logam daripada alam sekitar. Kajian ini bertujuan 
untuk mengkaji mekanisme rintangan Acinetobacter haemolyticus terhadap Cr(VI), 
iaitu bakteria yang dipencilkan daripada air sisa tekstil yang mengandungi Cr(VI). 
Dalam kajian awal, A. haemolyticus didapati mempunyai kedayatahanan terhadap 
kepekatan Cr(VI) sebanyak 90 dan 30 mg L-1 dalam kaldu dan agar Luria-Bertani 
(LB). Kapasiti penurunan Cr(VI) oleh A. haemolyticus didapati lebih tinggi apabila 
dikulturkan di dalam medium yang mempunyai peratusan kaldu LB yang lebih tinggi 
berbanding kaldu garam minimal. Penurunan Cr(VI) juga meningkat apabila 
kepekatan asal Cr(VI) yang lebih rendah ditambah selepas 5 jam eraman. Analisis 
menggunakan spektroskopi serapan x-ray struktur halus (XAFS) menunjukkan 
keupayaan bakteria untuk menurunkan Cr(VI) kepada Cr(III) yang berkoordinat 
dengan oksigen secara oktahedral. Besar kemungkinan Cr(III) membentuk kompleks 
dengan kumpulan karboksil (COO-) berdasarkan analisis spektroskopi inframerah 
(FTIR). FTIR juga menunjukkan interaksi antara kromium dengan kumpulan amino 
dan hidroksil. Melalui mikroskop imbasan elektron emisi medan (FESEM), bakteria 
yang dikulturkan dalam kehadiran Cr(VI) menunjukkan perubahan morfologi dari 
segi pertambahan saiz dan permukaan yang berkedut. Tiada mendakan kelihatan 
pada permukaan bakteria melalui FESEM tetapi mendakan kelihatan di kawasan 
sitoplasma dalam sel bakteria melalui mikroskop transmisi elektron (TEM). Ini 
mencadangkan terdapat pergerakan Cr(VI) ke dalam sitoplasma sel dan penurunan 
Cr(VI) secara intrasel. Keputusan daripada ujian punurunan Cr(VI) menggunakan 
ekstrak bebas sel membuktikan bahawa penurunan Cr(VI) berlaku secara intrasel. 
Aktiviti enzim penurunan tentu yang diperolehi adalah 0.52 µg Cr(VI) diturunkan 
per mg protin dalam masa 1 jam pada pH 7.2 dan 37 ˚C. Melalui penyaringan 
plasmid, A. haemolyticus didapati mempunyai satu plasmid bersaiz 12 kb. Hasil 
keseluruhan kajian ini menunjukkan mekanisme rintangan Cr(VI) oleh A. 
haemolyticus termasuk penurunan Cr(VI) kepada Cr(III), dan sekuestrasi kromium 
secara intra- dan ekstrasel.   
                                                                                                               
